



Residual dc charge decay time and leakage mechanism 
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Ab自tract Authors once measured the decay time of residual dc charge in a 500kV transmission line 
during five fme and dry days of winter s邑ason. The results showed a large scattering 
without depending on the simultaneously measured weather conditions， such as the 
measured time of a day， atmospheric temperature and relative humidity. Then the 
authors have performed an additional experiment in a laboratory to discuss the factors that 
affect the residual dc charge leakage focusing on the moistu問 inthe air and the dusts 
floating in the atmosphere. It is shown that absolute humidity alone decides the decay 
time without scatぬringunder clean and calm condition. The floating dusts blown up by 
the wind， however， reduce the decay time and bring a large scaUering. The dusts should 






































アルミ合金より線 (IACSR;直径は 22.4凹)の 4導体配置
で，素導体間隔は400阻である。また架空地線は公称断面



























1983年 12月 5日から 9日である。
<測定結果> 全試験の結果を表 1に示す。ここで Vp
は，遮断器によって切り離された直後の送電線の残留電圧
を示す。また，減衰時間 τは残留する電圧が Vp/e(約 37%)
となるまでの時聞を表す。試験番号のA，B， C， D， E 
は測定日に対応する。測定時の気温，湿度は新秩父開閉所
表 1 測定結果
Tabl巴 1Results of measurement 
話験 時刻 気j盟 湿度 Vp 減表時間
番号 時ー分，秒 ("C) (%) (kV) τ(田 c)
A-j 14:29，45 7.5 58 438 118 
/>，-2 14:42，07 7.0 60 441 96 
/>，-3 14:58.18 7.0 60 526 49 
8-1 9:40，57 色.0 50 486 56 
8-2 9:53，4 6.0 48 469 89 
8-3 10:07.13 6目。 48 -363 70 
8-4 10:20，23 6.5 47 -502 54 
8-5 10:32，22 7.5 45 495 73 
8-6 10:55，27 7.7 43 -352 87 
8-7 11:07，35 8.0 42 374 141 
8-8 1 :22，56 8.0 41 405 186 
8-9 11:37，27 8.5 40 541 67 
8-10 11:48，34 9.0 40 414 188 
8-11 13:29，0自 7.0 50 -363 99 
8-12 13:43，27 7.0 50 -510 94 
8-13 14:01，26 6.5 51 385 278 
8-14 14:17，24 6.0 53 -524 78 
8-15 14:32，31 6.0 54 517 146 
8-16 14:56，27 6司O 55 539 159 
8-17 15:11，52 6.0 55 398 260 
8-18 15:27，41 5.5 56 372 282 
8-1自 15:43，∞ 5.5 57 528 150 
8-20 16:06，03 5.0 58 -537 58 
0-1 8:42，06 1.0 65 -370 301 
0-2 8:59，04 3.0 58 -365 268 
0-3 9:15，46 3.0 58 377 355 
0-4 9:33，22 4.0 55 486 223 
0-5 9:48，4 5.0 49 372 362 
0-6 10:02，32 7.0 45 409 339 
0-7 10:22，38 8.0 40 352 347 
0-8 10:37，∞ 8.0 40 519 87 
C-9 10:51.41 8.自 38 407 293 
0-10 11:10，36 9.0 38 3ー53 84 
0-11 12:49，36 8.0 40 -342 178 
0-12 13:04，37 8.0 40 -374 113 
C-13 13:18，52 8.0 40 517 218 
0-14 13:34，04 8.0 41 341 387 
0;"15 13:51，10 8.0 41 515 207 。16 14・29.17 8.0 41 535 49 
0-17 14:42，29 8.0 41 521 2∞ 
C-18 14:56，03 8.0 42 -542 63 
D-1 11:44，23 10.0 39 330 288 
D-2 13:56.16 9.0 38 363 359 
D-3 15:11，32 9.0 40 -383 80 
E-l 8:27，31 2.0 68 341 104 
E-2 8:45，04 4.0 64 同 471 97 
E-3 9:20，34 5.0 58 374 139 
E-4 自:43，52 7.0 51 叩 374 1∞ 
E四5 10:∞，39 8.0 45 376 79 
E-6 10:18，32 9岨O 45 506 134 
E-7 10:42，33 10.0 44 目 387 41 
E-8 10:58，58 10.0 44 348 199 
E-9 11:09，59 10.0 43 392 212 
E-l0 1 :28，43 10.0 42 396 206 
E-l1 13:21，34 9.0 46 374 232 
E-12 13:37，53 9.0 45 385 218 
E-13 14:07.19 9.0 45 352 239 
E-14 14:36，04 9.0 46 403 171 
E-15 14:46，1 9.0 46 359 222 
E-16 14:52，40 9.0 45 385 207 
E-17 15:09.14 9目。 46 -396 26 
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図3 減衰時間 τとVpとの相関
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図5 減衰時間 τと気温との相関
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図6 減衰時間 τと相対湿度との相関
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図7 減衰時間 τと絶対湿度との相関

















































牧市での値) [9 J。また， IEC高電圧試験規格の絶対湿度
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図 10 減衰時間 τと絶対湿度との相関
Fig.101. Correlation of decay time 




Fig.89. Schema of experimental aπangement of 
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(c) Positive polarity， absolute humidity : 5.4 -5.9 g/m3 
図 11 風の無・有を繰り返したときの減衰時間 τの変化
Fig. 11. Change of d巴caytime τwhen repeating 

















性ではそれぞれ 4.3~4. 7 g/m3， 8. 1 ~8. 5 g/m3，図 11(c) 
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Fig. 13. Capacitor terminal voltage change when the 
wind conditions change 企ornwindless to windy， and 
finally to windless， negative polarity， 
absolute hurnidity : 6.0 g/m3. 




代表的な結果を図 14(a)，(b)， (c)， (d)に示す。絶対湿度は，
図 14(a)， (b)， (c)の負極性ではそれぞれ 6.7~7. 0 g/m3， 
8. 1 ~8. 4 g/m3， 9. 4~9. 6 g/m3，図 14(d)の正極性では 6.5 































































Schema of experimental a町angernentof dark 
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(a) Negative polarity， absolute hurnidity : 6.7 -7.0 g/m3 
Time (sec) 
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(d) Positive polarity， absolute humidity : 6.5 -6.7 g/m3 
図 14 風の有無によるコンデンサ端子電圧変化の相違
Fig. 14. Difference of capacitor terminal voltage change 
between windless and windy conditions 
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